
















Abstract—Requirements analysis based on informal textual
specifications is a common practice in industry. The rea-
son is that the specifications is easy understanding for a
user who is not familiar with technique of software de-
sign or development. However, how to ensure that it is
accurately and effectively done still remains a challenge
due to the limitation in communication between the user
and the analyst. In this paper, we describe a software tool
that supports the automatic transformation from a SOFL
informal specification to UML use case diagrams and the
animation of each function based on its input and output.
The tool also provides various editing functions for the use
case diagrams to support interactive efforts in improving
the expression of the use case diagrams. The reason why we
choose use case diagrams is because the diagrams is similar
with SOFL informal specifications in that the diagram is used
in requirements analysis or definition and the diagram focus
on systems of functions. The reason why the tool animate
functions based on its input and output is that the SOFL
semi-formal or formal specifications are describe inputs and













































































































































































































































































仮想のものである．ParentFunctionName は n 個
の Function FunctionName 1; :::; FunctionName n
に分解されている．その内 FunctionName i の
み，下位のレベルに分解されている．そのため

























































































































































































































義する．n個の入力を I1, I2, I3, ..., In ，m個の出力を
O1; O2; O3; :::; Omとし，機能の内容をFunctionName
とすると以下の形で表される [I1; I2; I3; :::; In] <
FunctionName > [O1; O2; O3; :::; Om]．ただし，入力
または出力が存在しない場合，前後の括弧「[」，「]」と
その中身は省略される．つまり，出力のみを持つ場合
は < FunctionName > [O1; O2; O3; :::; Om]，入力の




述されており，n個の入力 I1; I2; I3; :::; In及びm個の
出力 O1; O2; O3; :::; Om が記述されている．それに対
応して図 5(b) でもプロセス FunctionName への入力
を表す n 個のデータフロー I1; I2; I3; :::; In 及びプロ
セス FunctionName からの出力を表すデータフロー












図 5(a)では DataID 1, DataID 2, ..., DataID n
を ID に持つ n 個のデータリソース DataName 1,
DataName 2, ..., DataName n が，FunctionName
と関連を持つと明示されている．そのため図 5(b)では
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